





The purpose of  this research is two-fold.  One has to do with a proposal for 
an effective activity at the elementary school level to promote students’ noticing 
phonological differences between English and Japanese.  The students’ awareness 
of  the differences on English syllabic structure and Japanese moraic structure 
helps them to acquire a variation of  English that is more understandable for 
both native and non-native speakers of  English with appropriate rhythm 
of  the language.  The other has to do with an interface between elementary 
school English education and college English education from the perspective 
of  understanding the above-mentioned differences.  Not only noticing the 
differences but also understanding them from a linguistics point of  view will 
help the more mature learners to acquire a variation of  English that is more 
understandable without adding unnecessary vowels that may cause irregular 
rhythm.  Some enhancement seems necessary for oral communication-based 
approaches, which are widely adopted in college English education, because such 
barriers as negative transfer of  mother tongue may prevent the learners from 









































































 　現行学習指導要領第 4章　第 2　内容 2（1）の目標，「外国語の音声やリ
ズムなどに慣れ親しむとともに，日本語との違いを知り，言葉の面白さや豊
かさに気付くこと。」について，現在，外国語活動で使用されているテキス





























































題歌の冒頭の部分と，同じく 12 の「音の塊」から成る The Beatles の  Yesterday
 の冒頭部分を鼻歌で歌わせて対比させている 5） 。 
 （1）a．お・さ・か・な・く・わ・え・た・ド・ラ・ね・こ 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 　　b．Yes・ter・day・all・my・trou・bles・seemed・so・far・a・way 

















ロク盤（図 2） 7） 上の駒を進めることができるというものである。 
 　使用した語は，カタカナになっている外来語の中から特に， Hi, friends! 1 
Lesson 4 に出てくる果物の名前等を使った。（strawberry, pineapple, ice cream, 
apple, orange, lemon, melon, cherry, peach, milk, juice）この単元には，単元目標と
して「日本語と英語の音の違いに気付く」という目標が初めて出てくるため，
当該単元の初回授業で単語の導入も視野に入れながら，このゲームを実践し

























 　　　 ●●●●●● 
 　　b．straw・ber・ry 






















































































































田，1998：19 ― 20）。 
 （6）a．音節拍リズム 
 　　　  ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ ．．． 
 　　b．強勢拍リズム 





































状況は，1～ 4 年生は月一回程度の活動を行い，5年生から  Hi, friends!  を使用
した外国語活動を行っている。その意味で，外国語活動の状況としては，平
均的な公立小学校であると言えよう。 
















 5） 　例は高山（2010：89 ― 90）から引用。 
 6） 　第 4節では，大学英語教育において「音の塊」の性質の違いについてどの
ように指導したら良いか検討する。 










する。（例えば，アレン玉井，2010：148 ― 150 参照。） 
 10） 　窪薗・太田（1998：11 ― 12）参照。 
 11） 厳密には，モーラ拍リズムである。窪薗・太田（1998：20）参照。 
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